A case of hamartoma of the retroperitoneal space by 河原, 優 et al.
Title後腹膜過誤腫の1例
Author(s)河原, 優; 鈴木, 裕志; 岡野, 学; 村中, 幸二; 清水, 保夫; 河田,幸道




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
330 泌 尿紀 要%:330-333,1988
後 腹膜 過誤 腫 の1例
福井医科大学泌尿器科学教室(主任:河田幸道教授)
河原 優,鈴 木 裕志,岡野 学,村 中 幸二
清水 保夫,河 田 幸道
A CASE OF HAMARTOMA OF THE RETROPERITONEAL SPACE
    Masaru GOBARA, Yuji  SuzuKI, Manabu OKANO, 
Koji MURANAKA, Yasuo SHIMIZU and Yukimichi KAWADA 
      From the Department of Urology, Fukui Medical School 
                 (Director: Prof. Y. Kawada)
    A case of hamartoma of the retroperitoneal space in a 59-year-old woman is reported. 
Excretory urography, computed tomography and adrenal angiography revealed a tumor with 
multiple calcification in the left retroperitoneal space. 
   The tumor measuring 6.5 by 3.5 cm, and weighing 30 gm, was removed operatively. Re-
moved specimen consisted of many cvsts of various sizes containing mucous fluid and 
multiple small stones. Microscopically, the tumor was composed of a tubular structure lined 
by ciliated, epithelium-like tissue of the respiratory system or that of Fallopian tube. These 
tubules were occasionally dilated cystically. No atypical cells were found. The postoperative 
course was uneventful.









既 往歴:39歳子 宮 後 屈症,58歳 メ ニエ ー ル病,
家族 歴1特 にな し
現病 歴:1986年6月 中 旬 ご ろ,体 重 減 少,食 欲 不
振,全 身 倦怠 感を 認 めた た め,某 病 院 を受 診 した.腹
部CTに て 左 後腹 膜 腫瘍 を疑 われ た た め に,7月31
日,精 査 目的 で当 院第3内 科 に入 院 した,左 副腎 静 脈
造 影,内 分 泌 学 的 検査 な どの結 果,副 腎 外 腫瘍 と診 断
され,手 術 目的 で 当科 へ 転科 した.
現 症=特 に 異 常 な し
一般 検査:血 液生 化 学 的 には 異常 な し.内 分 泌 学 的
検 査 で,尿 中 ノル ア ド レナ リ ン,ド ーパ ミンが,そ れ
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